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Abstract 1n this study. the effect of confinel目entof core concrete by lateral steel bar on 
the ductility of high strength reinforc号dconcretε(宜C)colu田H 胃asexamined analytically by 
a 3-diI目ensinalfinite εlement method， In the analysis. the己ndochronictheroy胃asapplied 
to the expression of multiaxial stress-strain relation of concrete. Follo曹ingresults胃ere
obtained in this study: 
1) The 1日ultiaxial stress-strain relations predictεd胃iththe endochronic thεory pro 
pos芭d by Z.P， Bazant et 01. are applicable to the predictions of respons邑 ofhigh strength 
RC column subjectεd to the uniaxial co田pressiveloading. 
2) The ductility improvement of RC column by 1at号ralsteel bar is affected by the yield 
point and the method of arrengεment of lateral steel bar， Accordingly. the relationship 
bet胃eenthe stress distributio日 inRC sectio日 andthe various conditions of lateral steel 
bar shoud be clarified. i日 orderto improve the ductility of RC COlUI目neffectively. 
3) The plastic defor田ationbehavior of RC colu田口 is affected by the concrete strength. 
even if the conditions of yield point and method of arrengement of lateral steel bar is 





























































試験体 F c 繍補強筋
i2 号 (kgf!cm'j pw (%) 形状
H 0.2 1 
44-m-UDR4 65 840 
O. 52 
自4日 0_ B 2 
3 自40 1. 13 
自40 O. 53 a 
E 4-U5 由40 O. 82 
日 480 4-U6 自40 1. 13 
7 2-U6 自40 1. 13 
2-R6 840 
B 4-R6画40 1. 13 b 
自 4-R6 自55 O. B 2 
10 4-R9 自45 1. 13 c 
11 60日 比i日ifト計子一12 
13 4 360 
4-R6 自40 1. 13 
4-U6 自40 1. 13 
15 4-D4 畠40 O. 52 a 















種煩 種別 降伏点 引張強度
(kgf!mm' ) (kgf/mm' ) 
D4 59_ 0 70. 8 
05 42. 2 48. 1 
繍 06 41. 0 49. 6 
補 R6 39. 9 64. 0 
強 R9 34. 2 48.0 
筋 U4 165. 0 199. 2 
U5 145. 7 154. 0 
U6 142. 6 153. 7 
主 013 37. 6 58. 3 





























ように分割した。構成素材の構成則としては、コン 10 -1. 68、Pa法式を用いた場合が 0.98-1.05、本





















民験体 fc" P.'.UJ 実雌値 嬬匝蹴腹式 F町同 解fi値
F皿車 P岡田1
F1EfUl 2 F{町lf四}S 記号 Ilrof/，閣2) (勾f/圃2) (1f) (lf) 
No.3 629 46.3 3印 323(1.14) 367(1. 0) iZ悲壮E 629 160.6 454 323(1.14) 466(自.9)
8 529 46.3 407 368(1.1) 410(0.99) 388 (1. 06) 
1I8 1 529 
38.4 406 368(1.10) 泊7(1.05) 386 (1.05) 
679 46.3 466 434(1.07) 471(0.99) 478 (0.97) 
12 679 160.5 681 434(1.34) 696(0.98) 653・(1.05)
13 323 46.3 3凶 252 (!.Z2) 297(1.04 292 (1.06) 























7 大きく、次に口+0状 (No.8試験体)、口状 (No.10 
プ 試験体)の順に次第に圧縮靭性の改善効率が低下し
c 









Fc=480kgfjcm2 ;:; I! F叫 BOkgfj耐
「一一一寸一一一一..， --0十一一ー 「
5000 10000 0 5000 10000 
STRA 1 N (*10-6) STRA 1 N (*10叶




Fc=6日Okgfjcm2 :: J r~'\\ ¥Fc=600kgt!叩Z
Fc=480kgfjcm2 ;-': If ¥ 'Fc=480kgfjc田2
Fc=360kgfjcm2 Cnol， "Fc=360kgfjcm2 
5000 1000日 o 500日 10000
STRAIN (*10-6) STRAIN (*10-") 
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(圏一 5(b)参照)、口状試験体(圏一 5(c) 
参照)の頗に小さくなる傾向を示している。特に、
横補強筋を圏状に配筋した場合には、コア部のコン
クリート要素(l、 3、14および 23要素〉の σc一
ε田関係は、 23要素よりも lおよび 3要素の方が延
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!日昨ι市昂i!{:団7完苦富i:ら〉LV内附肘附?口悶淵;I割恥i目l
-o 只けTR A ? 閃w0*州1叩日6阜!P0∞0叩ω O S T R A f!伊?P0何凶附lω0~6)吋寸)J10棚0ω O S T R A f1官伊?0# 4 
(a)一一品己 .3長験体 (b) No.8試験体 (c) No.lO試験{本
国一 5 RC断面要素の軸方向応力一平均軸ひずみ関係(配筋形状の影響、 Fc=480kgfjcm2) 
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
139 
CCD  コ
r1 右耳 21110 11110 
U3CC由





CflO 50 100 。 50 100 
STRA 1 N (*10-6) STRA 1 N (*10-6) 
( a) l要素 (b) 5要素
Cココ CCD  
11110 I~j 11110 





cfl _ v cfl o v，o o 5000 10000 0 5000 10000 
STRAIN (*10-6) STRAIN (*10-6) 
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